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Abstract
　　Modern social environments are divided into three categories : first 
（home）, second （work）, and third （other）. Although American sociolo-
gist Oldenburgʼs “Third place”（1989） is popular, Japanese urban sociolo-
gist, ISOMURA Eiichi （1903～1997） had already initiated the study on 
the concept of “the third space” as the third social environment in the 
1950s. To compare the third category concept of Isomura and Oldenburg, 
I will use the term “sphere” here, to accommodate both “space” and 
“place.” In a quadrant diagram of “the third sphere” with the axes of 
commerce/non-commercial and place/space, Oldenburgʼs “third place” 
corresponds to the second quadrant. On the other hand, Isomuraʼs “third 
space” corresponds to almost the entire quadrant diagram. Isomura also 
uses “najimi” as the “place” that corresponds to the second quadrant.
　　Oldenburg points out that the third place was based on a male ho-
mosocial bond, which has always been a male-only venue. Of course, 
women also build their networks, but they are not as “systematic” as the 
homosocial bonds of men. The womenʼs bonds have a countervailing 




















1）　スターバックスの元 CEO である H. シュルツがオルデンバーグの『サードプレイス』に感化さ
れて企業のコンセプトにしたとされる。
2）　たとえば、日本国内論文検索サイト「サイニー」で「サードプレイス」を検索すると、169 論
文（2001～2020）がヒットする（10/19/2020 閲覧）。Web of Science という検索システムを用いて、









































る）が妥当だと思われる。したがって、「第三圏」の英訳は the third 













































































　この著作は、全体では 7 章構成であり、そのうちの第 1 章「都市の人間
（Ⅰ）」の「都市の人間と第三空間」という節で図解を提示しつつ、「第三
の空間」が詳述されている。
　この図解（図 1）において、磯村は都市の生活空間を A から D の 4 区
分にしているが、D の「地域社会」は A である第 1 空間「住居」を取り
巻く環境としているので、主要な生活空間はやはり A から C の 3 つとい
「第三圏」とジェンダー 9
うことになる。




　そして都市の中心地域に B「第 2 空間」の職場が位置し、その外部に C





































　まず、第 2 章第 4 節の 3 において、「理念型としての現代都市社会の構
造図式」が示される。現代都市が農村や前近代社会と区分される重要な指
標の一つに、消費生活の分化がある。それはとりわけ都心地域ないし「盛














































　なお、この第 2 章の最後のほうで、スヴェント・リーマー（Svend 
Riemer）の『近代都市 Modern City』（1952）における近隣地域（neigh-
「第三圏」とジェンダー 13



















者たちとの交流があった磯村は、奥田道大とともに S. リーマーのこの著作を 1959 年に翻訳出版して
いる。
























































































































　第 3 象限は、非商業ベースであるため、NPO などのコミュニティ・カ




























































































































































































































































































































Bourdieu, P., 1998, La Domination Masculine, Edition du Seuil. （坂本さやか・坂本浩也訳．2007．『男
性支配』藤原書店．）
Buck-Morse, S., 1986, “The Flâneur, the Sandwichman and the Whore : The Politics of Loitering, 
“New German Critique, 39 : 99-140.
Castells, M., 1989, The Informational City, Blackwell.
　―　, 1996, The Rise of the Network Society, Blackwell.
















Oldenburg, R., 1989, The Great Good Place : Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons and 
the Heat of a Community,　Da Capo Press. （忠平美幸訳．2013．『サードプレイス：コミュニテ
ィの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず書房）
Putnam, R., 2000, Bowling Alone : the Collapse and Revival of American Community, Simon & 
Schuster. （柴内康文訳．2006．『孤独なボウリング：米国コミュニティの崩壊と再生』柏書房）
Relph, E., 1976, Place and Placelessness, Pion. （高野岳彦・石山美也子・阿部隆訳．1999．『場所の現
象学：没場所性を越えて』ちくま学芸文庫）
Rubin, G., 1975, “The Traffic in Women : Notes Toward a Political Economy of Sex,”　Reiter, R. ed., 
Toward an Anthropology of Women, Monthly Review Press. 157-210.
Sedgwick, E., 1985, Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire, Columbia Uni-
versity Press.（上原早苗・亀澤美由紀訳．2001．『男同士の絆：イギリス文学とホモソーシャル
な欲望』名古屋大学出版会）
Riemer, S., 1952, The Modern City, Prentice-Hall.
谷口功一（編），2017．『スナック研究序説：日本の夜の公共圏』白水社．
照井恒衛，1995，「盛り場とジェンダー」『日本都市社会学会年報』13，69-82．
Tuan, Yi-Fu., 1977, Space and Place : The Perspective of Experience, University of Minnesota Press. 
（山本浩訳．1993．『空間の経験：身体から都市へ』ちくま学芸文庫）
山田広明・小林重人，2016，「個人志向と社会志向が共存するサードプレイスの形成メカニズムの研
究」『情報処理学会論文誌』57（3），897-909．
吉原直樹，1998，「20 世紀・東京・磯村都市社会学」『日本都市社会学年報』16，13-28．
吉見俊哉，1987，『都市のドラマトゥルギー：東京・盛り場の社会史』弘文堂．
